





Preparation of Gold-hyd:rosols 
by 斑eansof the LP回宮as
Flame Application and Their Some Properties 
Isamu SANO， Kimihiko OHY A and Akie TSURUIZUMI 
By applying the oxidizing flame of LP-gas to surfaces of the solutions of chlorauric acid of 
varing concentration that had been mixed with potassium hydroxide and held alkaline， we 
obtained violet宇coloredsols， and further， by keeping them on a bath of hot water for旦while，we 
W 巴recapable of preparing red and stable sols， the conditions under which such might be formed 
being found as follows 
composition of the reacting solution: ordinary distilled water 50 ml， chlorauric acid solution 
(0.2 %) 3-4 ml and potassium hydroxide solution (0.1 N) 1-2 ml ;臼ameapplication : 8-10 
min; water-bath treatment: 15-20 min 
1n passing， we have inferred the change in color from violet to red to be of chemical nature 
from a kinetical consideration， the activation energy found being 24 kcal/mol in the region of 
500-1000C 
The coagulation values of some electrolytes were determined for a representative of the red 
sols; of the results， itshould be worthy of notice that (1) the value of Hg (II)-ion is as small as 
about one tenth those of the oth巴rdi-valent cations examined and (2) with several poly-valent 
cations such as Th (IV)ーion，there were observed irregular series in coagulation 
Concerning the cause of sol formation due to the oxidizing flame， reducing action of nitrogen 
































































表 l 実験結果 ソソしの生成と安定度
実験 極化金液 アルカリ有主 ゾ ノレ (A) / ノレ (B) ゾノレ CC) 
番号 (0.2%) (O.lN) 
(炎照射) (室温放置) (加熱) (室温放置) (加熱)
Na X rnl Y rnl 10分後 1ヶ月後 20分後 i 1ヶ月後 30分後
I 1 1 淡々紫 変化無 淡々紫赤 変化無 変化無
2 1 2 淡々紫 変化無 淡々紫赤 淡々紫 淡暗紫
4 2 1 淡々紫 変化無 淡々赤 変化無 変化無
5 2 2 淡々赤紫 変化無 淡々赤 変化無 変化無
6 2 3 淡々赤紫 変化無 淡々赤 淡々赤紫 淡暗紫
7 2 4 淡々赤紫 変化無 淡々赤紫 淡々紫沈澱ホ1 淡暗紫
8 3 1 淡紫 紫 赤 変化無 変化無
9 3 2 淡赤紫 変化無 赤 変化無 変化無
10 3 3 淡赤紫 変化無 赤 変化無 変化無
11 3 4 淡赤紫 変化無 紫赤 淡暗紫，沈澱 l清紫
12 3 5 淡赤紫 淡紫，沈澱 紫赤 淡暗赤，沈澱 暗紫
13 3 6 淡々赤紫 淡々紫，沈澱 紫 透明沈澱 日音 紫
14 4 1 淡紫 日H立日 比チfじt 紫 紫 陪紫
15 4 2 淡紫 紫 赤 変化無 変化無
16 4 3 淡々赤紫 淡々紫，沈澱 赤 l倍赤 変化無
17 4 4 淡赤紫 淡々紫，沈澱 赤 淡H告赤，沈澱 l清紫
18 4 5 赤紫 紫 赤 透明，沈澱 暗紫
19 4 6 赤紫 淡紫，沈澱 赤紫 透明，沈澱 |情紫
20 4 7 赤紫 紫 赤紫 透明，沈澱 |倍紫
21 4 8 淡々赤紫 透明，沈澱 赤紫 透明，沈澱 陪紫
26 5 4 赤紫 変化無 赤 淡々赤，沈澱 陪紫
27 5 5 赤紫 淡紫，沈澱 赤 透明，沈澱 暗紫
28 5 6 赤紫 H音赤，層状化ネ2 赤紫 透明，沈澱 暗紫
29 5 7 淡赤紫 透坦上沈澱 赤紫 (透明沈澱 暗紫
キ 1 管底に黒色の沈澱析出(以下同様)


























(d) 2KAu02+2HN02→ AU20+2KNO，+H20 























張り， N o. 8， 9， 10， 15， 16などが赤色でしかも安定で
あることが知られる。従ってLPカス炎による金ソソレ製
造のための反応液は蒸溜水50mlに対し塩化金液 (0.2
%)を数ml(例， 3 ~ 4 ml)入れ，これに水酸化カリ
ウム液 (O.lN)を少な目(例， 1 ~ 2 ml)に加えたも
のを用意すればよく，これが謂わば標準液になろうかと
考えられる。
表2は標準液の一つ No.15(50: 4 2 ml)を反応液
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測定結果を表 3~こ掲げた。試料は反応液 No.l 5からの
ソソレ(B)で，凝結値は電解質を添加，放置 1時間後に青紫
表 3 凝結{直






































* 2 平として水のそれを充当(例えば60"C4.67X10-3，80" 3.55XlO-3， 100" 2.82x10-3など〕
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